




Nutrition Status and Cold Tolerance on the Junior High School 
Students at the U.area in the Iburi District in Hokkaido. 






























した。皮脂厚は栄研式皮脂厚計を用い， Skerlj 3) にな
※・昭和47年， 48年度研究生，大阪府立公衆衛生学院
表 1 対象人員
性 学 平日 人 アイヌ系
別 年 平均年令 人 数 平均年令 人 数
2年 13.6 14 13.6 3 
男
3年 14.2 10 14.2 3 
子
言十 13.9 24 13.9 6 
2年 13.6 15 13.6 3 
女
3年 14.3 5 14.1 3 
子



























例 数 年 令
身長 体重 ローレル
(cm) (kg) 指数 10点部位 4点、部位
平 均 計
和 人
13.9 156.4 45.9 119 7.3 27.9 
24 
土 0.3 土 7.8 :t 7.7 土 10 土 1.5 士 7.6男
アイヌ系 6 
13.9 154.6 43.0 115 6.1 22.2 
子 土 0.3 土 7.1 :t 7.5 土 9 土 0.9 士 4.9
全国* 13.5 152.9 43.4 121 
和 人
13.8 154.4 46.5 126 12.3 54.4 
20 
土 0.4 土 4.7 土 6.5 土 16 :t 3.5 土19.8女
アイヌ系
13.9 152.8 45.7 128 11.6 49.7 
6 
土 0.3 :t 4.1 :t 4.9 :1 12 土 2.1 :t12.5 子 ・
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( 2 ) 
に全測定例を両者の相関図で示した。男子は相関係数 r
=+0.55で，回帰直線は，皮脂厚(y )ー 0.42xロー レル
























例 年 P事鼠 タンパク賞 P.5. C.5. ~li dn 
'* 令 CaJ. 
事基 S量 動物性 ~I :1il限
人乳f彊 第 1制限 m卵価 ;;1制限 総It民1.oc.1.(g) (%) アミノ厳 7ミノ厳 7ミノ厳 (g) /ac.1. 
'‘ 合a 含量産
相
13.9 2.349 75.7 42.3 78.9 86.2 トリプト 69.0 55.5 20.1 
男 入 24 土 0.3 7ミJ俊 アミノ般土 456 :t 14.7 :t 13.8 土 5.2 土 2.9 ファン 土 3.9 :t21.2 土 5.7
子 アイヌ系 6 I 13.9 2.261 64.7 35.5 81.5 合硫 84 .7 トリプト 72.5 含磁t 45.6 17.5 
土 0.3 土 473 土19.7 土10.6 土 4.8 アミノ依 土 4.4 ファン 士 4.8 アミノ酸 士18.6 土 6.9
利
13.8 1.964 ω.0 34.5 79.5 会縫 84.1 トリプト 71.4 会it 42.2 18.2 
女 人 20 土11.5 土 4.3 7ミノ鍛 土 3.7 7ミノ厳土 0.4 土 404 土14.7 土 5.0 77ン 土13.3 士 4.3
子 アイヌ系 6 I 13.9 1.798 56.5 43.4 82.8 トリプト 85.5 トリプト 72.0 含号車 21.8 10.6 
土 0.3 土 162 土10.6 :t 9.4 土 2.8 ファン 土 3.1 ファン 土 2.4 アミノ酸 :t11.0 土 5.5
注)士5.0..P.S. Protein Score. C.S. Chemical Score. 
例 生手 カル 鉄 ピ 9 、‘ ン
シウム A効力 B. B. C o: 令 (時) {略} J.U. (略) {喝} (時)
和
13.9 546 13.9 1.552 0.76 1.01 91 
~ 人 24 土 0.3 土 437 土2.凶8 土0.21 土 67土 5.9 土0.50
子 アイヌ系 6 I 13.9 415 12.1 1.012 0.66 0.82 66 
土 0.3 土 242 土 4.4 土 659 土0.21 土0.31 土 39
初
13.8 385 11.0 762 0.64 0.69 80 
女 人 20 土0.18土 0.4 土 143 土 2.3 土 520 土0.25 土 49
子 アイヌ系
13.9 236 8.9 5∞ 0.47 0.57 57 6 
土 0.3 土 58 :t1.3 土 96 土0.09 土0.1 土 39
.4 栄養摂取量の所要1誌に対する比率 (%) 
例 年 事足
タン，f ピ タ 、‘ . ノ
/}"， 
o: 令 』量 シウム 鉄 A効力 B. 7 $t J.U. B. C 
男 剥l 人 24 13.9 89.9 81.2 60.6 15.6 77.6 64.6 77.0 181 
子 アイヌ系 6 13.9 89.9 72.1 46.1 100.8 50.6 58.2 65.6 139 
女 相 人 24 13.8 ωo 74.7 42.8 73.6 38.1 57.8 56.4 157 





















地域 性別 1寺矧 種 例数
M.S.T1) T.F.R2) T.T.R3) 
抗凍傷指数人
℃ ℃ filn. 
5.1 1.5 5.9 6.2 
アイヌ系 6 
1971 土 2.3 土 0.3 :t 0.8 土 1.0
北海道 男
7 4.4 1.4 7.4 5.7 
和 人 24 ， 
土 0.6 土 1.0 土 1.5 土 1.5
子
1970 5.0 0.7 6.9 5.9 
大 阪 和 人 17 
8 土 2.1 土 0.8 土 2.2 土 1.4
5.0 1.4 7.2 6.3 
アイヌ系 6 
1971 :t 1.1 土 1.6 士 1.5 土 0.8
北海道 女
7 6.1 1.9 6.7 6.6 
和 人 20 
土 2.1 土 1.7 土 1.4 土 1.2
子
1970 5.5 0.8 6.8 5.9 
大 阪 和 人 27 
8 土 1.9 土 1.0 土 1.8 土 1.3
注 土S.D. 
1 ) Mean skin temperature 
2) Temperature of first rise after immersion. 


















ローレル指数 0.29 1.00 
皮脂厚 (Total) 0.09 0.57本東 1.00 
H旨 。方 0.29 0.03 0.19 1.00 
タンパク質 0.32 0.48** 0.24 0.19 1.00 
統凍傷指数 ローレル指数 皮脂厚 (Total) 』旨 防 タ ンパ ク質 l
女子 (20名)
抗凍傷指数 1.00 
ロー レル指数 0.18 1.∞ 
皮脂厚 (Total) 0.26 0.78本* 1.ω 
8:; 肪 -0.19 o.∞ -0.09 1.00 
タンパク質 -0.18 0.17 -0.05 0.61 ** 1.00 
抗凍傷指数 ローレ ル指歓 皮脂厚 (Total) 目旨 紡 タン パク 質 j
i主 **pく0.01
( 4 ) 



























タ ンパク質 1.00 
動物性タンパヲ比 0.37** 1.00 
P. S -0.07 0.45 * * 
c. s. (入乳価) 0.23 * 0.44 ** 




動物性タンパク比 0.30* 1.00 
P. s. 0.04 0.29* 
c. s. (入手L価) 0.01 0.62** 
c. s. (~~"f百) 0.04 0.22 
タ ンパ ク質 動物性タンパク比












( 5 ) 
1.00 
0.21 1.00 
0.80** 0.17 1.00 
P.s. c. s. (人乳価) c. s. (酬価)I 
1.00 
0.31 * 1.∞ 
0.67** 0.14 1.∞ 
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Summary 
The survey of the nutrition status and the cold tolerance was carried out at the Iburi district in Hokkaido on the 
junior high sch問 1students on July 1971 
The results obtained were as follows: 
1 . The skin-hold thickness had high correlation with the Rohrer's i吋ex加 dw踊 thinnerin the Ainu group than the 
ordinary Japanese group. 
2. The f()刈 intake per day of the st吋ents，百戸ciallythe Ainu students. in this area of Hokkaido were less than the 
recommended allowances of these ages. The quality of protein taken， however， was almost same in bo山 groups.
3 . The anti-frost-index from the cold vasodilatation reaction in both groups was almost臼 meas that of the students 
IVho live at Osaka area. The factors effected to the anti-frost-index were discussed. 
4 . The method of expression of the nutrition value for protein was discussed. 
( 6 ) 
